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Abstract
The purpose of this paper is to review literatures which focus on an
association between subjective social status (SSS) and health. Scholars in
social epidemiology have paid attention to the fact that SSS affects health
outcomes in the recent 15 years. The association between SSS and health is
interesting and important not only for social epidemiology but also for social
stratification study (in particular, study on class identification and status
identification). In this paper, I review the literatures from the viewpoint of
status identification study. Measuring method of SSS, types of health
outcomes, and possible causal mechanisms between SSS and health
outcomes are mainly investigated. In conclusion, findings of social
epidemiological studies on SSS and health are useful for social stratification
study to understand nature of SSS. On the other hand, findings of
sociological studies on SSS are also helpful to investigate the relationship
between SSS and health outcomes. 
Keywords: Subjective Social Status, Health, Social Stratification, Status
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ったからである（Adler et al., 2000; Ostrove et





































係に関する研究（Wilkinson, 1992; Kaplan et al.,
1996; Kennedy et al., 1996; Kawach  Kennedy, 1997
など）、および動物の序列関係と健康の関係に関する
研究（Sapolsky, 1982; Sapolsky and Mott, 1987;




（Singh‑Manoux et al., 2003）。
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ー論文（Eutenuer, 2014; Quon and McGrath, 2014）
の文献リストが有用であった。
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ば、移民の母国在住時のSSS（John et al., 2012;

















and Fernandez‑Esquer, 2006; Kowall 2011;




在する（たとえばDunn et al., 2006; Theo






















































































Dunn et al., 2006; Adler et al., 2008;Cohen et al.,
2008; Demakakos et al., 2008; Sakurai et al., 2010;
Wolf et al., 2010; Camelo et al., 2013; Han, 2013;
Thompson et al., 2013, Guarnizo‑Herreno et al.,
2013; Jamieson et al., 2014; Tsakos et al., 2011; Chen
et al., 2012; Cole et al., 2012; Tsui et al., 2012; Honjo
et al., 2013; Kowall et al., 2011; Derry et al., 2013;
John‑Henderson et al. 2013。
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とが知られている（Mossey and Shapiro, 1982;
Idler and Benyamini, 1997）。
これとは別に、健康状態に関する複数の項目
を用いて総合的な健康状態を測定する尺度もあ
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（perigenual anterior cingulate cortex：ストレ
スと関連があるとされる）の大きさ（Gianaros
et al., 2007）、風邪およびインフルエンザウィル







2000; Singh‑Manoux et al., 2003; Demakakos et








































告もあれば（Gong et al., 2012）、前者の方が効
66
12 コルチゾール（Adler et al., 2000; Wright et al., 2005;
Cohen et al., 2006; Gruenewald,et al., 2006）、HDLコ
レステロール、中性脂肪、フィブリノーゲン、C反
応性蛋白（以上、Demakakos et al., 2008）、交感神
経β受容体（β‑Adrenergic receptor: Euteneuer et
al., 2011）、血流依存性血管拡張反応（flow‑mediated
dilation: Cooper et al., 2010）、インターロイキン6
(Derry et al. , 2013; Saxton et al. , 2011; John‑
Henderson et al., 2013), Type 2 diabetes mellitus
(Kowall et al., 2011)、Febrile Acute Respiratory
(Thompson et al., 2013)など。
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果を持つとする報告（Reitzel et al., 2013,
Haught et al., 2015）、後者の方が効果を持つと












































Hamad et al.(2008), Leu et al.(2008), Wolff et al.(2010),
Euteneuer et al.(2011), Cundiff et al. (2011), John et
al.(2012), Subramanyama, et al.(2012), Camelo,et
al.(2013).
14 アジアでは日本（Sakurai et al., 2010; Kan et al.,
2014; Honjo et al., 2013）、韓国（Choi et al., 2015;
Kim et al., 2015）、中国（Han, 2013）、日韓中台の比
較（Frerichs et al., 2014）、インドネシア（Nobles et
al., 2013）などの例がある。さらに中東ではイスラエ
ル（Baron‑Epel and Kaplan, 2009）、南米ではブラジ
ル（Giatti et al., 2012; Camelo et al., 2013）、アフリ
カではエチオピア（Hadley et al., 2008）、ザンビア
（Cole, 2012）、南アフリカ（Hamad et al., 2008）でも
調査が行われている。
15 たとえば次のような文献がある。Franzini and
Fernandez‑Esquer (2006), Leu et al.(2008), Ritternam
et al. (2009), Reitzel et al. (2010b), Gong et al. (2012),
Subramanyama et al. (2012), John et al. (2012).
16 若年層におけるSSSと健康研究についてはEuteneur







































































ネガティブ情動（Negative Affect: Adler et al., 2000;
Gianaros et al., 2007; Reitzel et al., 2007; Reitzel et
al., 2010a; Kraus,et al., 2012）、（2）ポジティブ情動
（Positive Affect: Reitzel et al., 2007; Reitzel et al.,
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は、これまでのところすべて交絡の可能性を否
定している（Adler et al., 2000; Gianaros et al.,
2007; Reitzel et al., 2007; Cohen,et al., 2008;
Lundberg and Kristenson, 2008; Reitzel et al.,















くつか存在する（Singh‑Manoux et al., 2005;
Lemeshow et al., 2008; Garbarski, 2010; Tsakos







































et al., 2000; Gianaros et al., 2007）、（4）悲観主義
（Pessimism: Adler et al., 2000; Gianaros et al.,
2007）、（5）楽観主義（Optimism: Cohen et al., 2008）、
（6）コーピング（Coping: Adler et al. , 2000;
Lundberg and Kristenson, 2008）、（7）自尊心（Self‑
Esteem: Cohen et al. , 2008; Lundberg and
Kristenson, 2008）、（8）コントロール感（Sense of
Control: Lundberg and Kristenson, 2008）、（9）マス
タリー（Mastery: Lundberg and Kristenson, 2008;
Cohen et al., 2008）、等。





























とが知られている（Gallo and Matthews, 2003;








ている 18（Dunn et al., 2006; Wolf et al.,
















いる（McLaughlin et al., 2012）。また、SSSそ
のものではないが、相対的な物質的豊かさの認










18 この他、Sakurai et al. 2010; Guarnizo‑Harren et al.
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Singh‑Manoux et al., 2003; Franzini and
Fernandez‑Esquer, 2006; Reitzel et al,. 2010b;
Howe et al., 2011; Giatti et al., 2012; Andersson,
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